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‘The Silence of Muhammad’ is a novel written by Salim BACHI, published in 
2008, it is a fictionalized story based on historical facts recounting different 
facets of the life of the Prophet of Islam Mohammed – Peace be upon Him. He 
was a man like no other who began his life as a shepherd in Mecca. Then he 
became a successful merchant. In this novel, the author relates another aspect 
of the life of the Prophet according to the eyes of two of his wives, notably, 
Khadidja and Aicha. Hence, this paper tries to highlight the different facets of 
the life of the Prophet of Islam; our attempt is placed on the humanistic side of 
the Man before being a Prophet. Besides, attention is placed on the existence of 
women in the life of the Prophet through his two wives. 
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1- INTRODUCTION 
Salim BACHI's "Silence of Muhammad" is a 
historical novel published in 2008, it is a fictionalized 
story based on historical facts, recounting different 
facets of the life of the Prophet of Islam Mohammed, 
Peace Be Upon Him. Before becoming the Prophet of 
Islam, Muhammad was a man like no other, he began 
his life as a shepherd in Mecca, then he became a 
successful merchant. He received revelation at the 
age of 40 and became a Prophet and visionary 
statesman. 
 
BACHI represents, in his historical novel, the life of 
the Prophet recounted by four voices, notably that of 
Khadija his first wife, Aicha, the youngest wife 
named as the Mother of Believers, Abu Bakr his 
close friend and Khalid Ibn Al Walid. This fictitious 
story gives the reader the possibility of discovering 
the Prophet of Islam to build their own image on this 
character and this historical personality. 
Within this approach, Salim Bachi presents the 
romanticized story of this exceptional man. It is both 
a novel and a story containing certain stages of the 
Prophet's life, such as his shock and reception of the 
first Koranic revelation; showing the presence and 
support of his wife Khadidja during these moments 
of doubt and misunderstanding. In fact, his wife was 
the first who recognized in him the signs of the 
prophecy.  
Throughout this novel, non-Muslim readers will learn 
a lot about the Prophet of Islam and will take 
advantage to discover a new representation of this 
sacred person through fiction. Salim Bachi inserts 
verses from the Quran into his text. 
As mentioned, the main phases of the Prophet's life 
are taken up by four characters Khadidja, Abu Bakr, 
Aicha and Khalid Ibn Al Walid. In each chapter, the 
narrator tells his own version about the life of the 
Prophet, from here, we can notice that Bachi revisits 
the life of the Prophet with a contemporary look, he 
will give some representations that will surprise the 
readers especially the expert readers. For example, 
his portrayal of the Prophet as being literate is put as 
follows: ‘Certains sont devenus nazaréens à Mekka. 
Ou juifs à Yathrib. Waraqa ibn Nawfal écrit 
l’Evangile en hébreu et il me donne à lire certains 
passages » Bachi (2008 :19). The audacity of the 
author is admirable; he portrays in some passages the 
jealousy of Mohammed's wife, Aicha. In this paper, 
we will be interested in this analysis in the 
representation of women in this novel. 
2- THE NOTION OF REPRESENTATION 
Representing comes from the Latin word 
‘repraesentare’ meaning make present. The 
definition of the word from Larousse dictionary 
states that in philosophy "representation is what an 
object is in the mind" and that in psychology "it is a 
perception, a mental image whose content relates to 
an object, to a situation, to a scene (etc.) of the world 
in which the subject lives’. 
 
The representation is "the action of rendering 
something sensible by means of a figure, a symbol, a 
sign" or again, the representation is the "image, 
figure, symbol, sign which represents a phenomenon, 




an idea: Graphical representation of the evolution of 
prices’. This may denote that the subject can 
represent an individual or a social group. The terms: 
image, figure, symbol, sign, designate the 
representation of the object perceived and interpreted 
by the individual (the subject).For Denise JODELET, 
representation is: "a form of knowledge socially 
elaborated and shared with a practical aim 
contributing to the construction of reality common to 
a social group" JODELET (1991: 36). This means 
that any representation allows the individual to 
understand the reality and give meaning to the 
behavior of others to build his own way of reference. 
The concept of representation was first evoked by 
Emile DURKHEIM (1858-1917) whom he called 
"collective representation". For this French 
sociologist: "the first systems of representations that 
man has of the world and of himself are of religious 
origin" DURKHEIM (1991: 45). This leads us to say 
that the religious phenomenon constitutes the first 
system of representations for all the individuals of the 
same community. 
In fact, the representation can be considered as the 
process by which a relation between the subject 
(individual) and the object (which can be of different 
nature: abstract or concrete) is established. What 
would be interesting in studying the notion of 
representation is this subject / object interaction 
3- THE NOTION OF IMAGE 
Etymologically the word image comes from the Latin 
word ‘imago’, from the Indo-European root im- 
which gave ‘imitari’ in Latin and ‘imitate’ in French. 
By extension, it is a mental representation of beings 
or objects perceived by the mind.It is worth 
mentioning that the concept of representation is 
excluded from linguistics. Hence, the question that 
arises here: what difference should be made between 
image and representation? The concern to clarify 
these two concepts leads us to question what is the 
image? And what is representation. The concept of 
representation makes it possible to describe both the 
relation between the "sign" and "the idea" and 
between "the idea" and the "thing".  
 
Therefore, one may say that the effect that the sign 
represents the thing through the idea.For Jean-Claude 
Milner, the representation could be invoked to reveal 
the relation of the sign to the referent. This 
relationship for Saussure is secondary. The basic 
concept of linguistics to define the notion of sign is 
the association of the acoustic image (the signifier) 
and the signified. This leads us to say that this 
relation cannot be considered as a representation but 
as an association between the signifier and signified, 
i.e., between a mental image and a referent. 
In stories, authors represent events in a text through 
fiction. This is what Assia DJEBAR, Driss CHRAIBI 
and Salim BACHI did in their novels. They 
represented the figure of the Prophet in different 
stories and in different ways. It is this representation 
that interests us in the first place while referring to 
the novel: "The Silence of Muhammad".  
The woman is present in this novel as narrator, she 
tells from her own perspective and her own look a 
facet of the life of the Prophet. Khadija, His first wife 
and first narrator in this novel presents the life of the 
orphan, the young, the Man, the future Prophet who 
will receive the revelation. Khadidja, tells the 
greatness of this man and the reader can feel the 
wisdom of this woman through what she narrates. In 
this vein, Bachi (2008:18) states that : 
May God forgive these words that 
constantly come and go in my head. 
Mohammad thinks he is crazy. I can 
tell him that he is not, he persists 
and asks me to wrap him in a pea 
coat. He is cold. Since his return, he 
constantly trembles and claps his 
teeth and then falls asleep the moist 
front. 
BACHI begins his novel through the first voice, that 
of Khadija, he goes back to the first moments of the 
revelation and even before, to present us with another 
facet of the life of the Prophet of Islam, the life of the 
Man before becoming a Prophet, his doubts his 
worries, his questions. Analytically speaking, the 
question that accompanied us throughout our analysis 
is Why did Salim BACHI take up the life of the 
Prophet in this novel? Indeed, to write a novel of 
fiction to evoke the life of a sacred personage already 
known is not, necessarily, the objective of the author. 
BACHI must represent another facet of the life of the 
Prophet, it is in this perspective that he chooses to tell 
the life of this character through four voices. Looks 
crossed on the same character: two men and two 
women. It is often stated that writing a novel about a 
sacred person is often risky because it raises the 
question of veracity of the spoken words and events. 
The author attempts to fictionalize historical facts, 
which is perilous. A reader who is aware from the 
beginning of the novel can see the gap between what 
the author tells and the text of the story. For instance,  
My husband is a man of great 
knowledge and wisdom. He never 





or even farther, from Damascus, at 
the head of a caravan, to bring with 
him the manuscripts which he 
devoured alone, out of sight. He 
often discussed it with his best 
friend, Abu Bakr, and they were 
talking together about the mysteries 
of this world. BACHI (2008: 19) 
 The Prophet Mohammed is known by this name: "the illiterate Messenger" Annabiy al Oummiy يملأا يبنلا. This gap between historical truth and what the author says could raise the question of fidelity to historical truth.The author (ibid:19) adds further: 
Some became Nazarenes in Mekka. Or Jews in 
Yathrib. Waraqa ibn Nawfal writes the Gospel in 
Hebrew and he gives it to me to read certain 
passages.  
We will say that the author took the risk by evoking a 
sacred character devouring the manuscripts. The 
fictional image of the pure creation of the author, All 
the religious speeches, all the chronicles and even in 
the sacred book the Prophet Mohammed is illiterate. 
For this purpose, we can quote the first Quranic verses 
revealed to the Prophet. In the mountain of Hiraa, the 
Prophet retreated into this cave, prefers solitude, far 
from the noise of Mecca to contemplate creatures and 
recognize the Greatness of the Creator. One day, 
Allah sent the Archangel Gabriel to bring to 
Muhammad the prophetic mission and to reveal to 
him the first verses of the first Surah "Al Alaq", 
saying: "Read! Mohammed replies: "How can I read, 
who can not read? ". Then Gabriel continues to reveal 
these verses and inaugurate BACHI's novel: 
 
Read in the name of your Lord 
who created! 
He created the man with a clot 
of blood. 
 Read!  
Because your Lord is very 
generous. 
 Who instructed the man with the 
qlam (pen) 
And he taught him what he did 
not know. BACHI (17) 
 
The author inserts these verses of the Koran at the 
beginning of his novel, to introduce what he will 
quote later in the section devoted to the first wife 
Khadija. 
The second woman represented in BACHI's novel is 
Aisha, Mother of Believers, the youngest wife of the 
Prophet. The author represents this character by 
evoking the scenes of jealousy of the young wife of 
the other co-wives. BACHI begins this last part of 
his novel by stating: 
I was the best wife of the Messenger 
of God I counted the most frank and 
beautiful qualities (...) I was the only 
wife whose parents, Abu Bakr and 
Umm Ruman, emigrated from Mekka 
to Yathrib during the Hegira. 
Mohammad loved my mother, and I 
am sure that if he married me, it was 
also a tribute to this woman who, 
after the death of Khadidja, 
comforted him better than that 
foolish Saouda, his second wife. 
BACHI (263) 
The reader is in the presence of the image of the 
jealous wife, an image that is familiar to him. The 
author describes these scenes with meticulousness. 
The author even took the risk of imagining Aicha's 
speeches with the Messenger of God: 
One day, while Mohammad 
recited to me the verses which 
authorized him to take for wives 
who gave themselves to him, I 
answered him with all the ardor of 
youth: 
- Your God, what I see, hastens to 
satisfy all your desires. 
He just laughed, which made me 
angry. She adds further: 
(...) unlike Omar, who married 
because of complacency. Hafsa 
was ugly like a pot and had lost 
her husband Khounays ibn 
Houzafa in the Battle of Badr. As 
no one wanted Hafsa - my best 
friend with Sauda-, Mohammad, 
obviously sacrificed himself so as 
not to upset Omar. BACHI (264) 
We note, from the examples cited above, the 
descriptions made by Aisha to describe the other 
wives of the Prophet: Sauda the crazy, Hafsa was 
ugly "who looked like a poor man's dish on a day of 
Ramadan" (273), Safia the Jewish the usurper, to 
show the jealousy of Aicha and his powerlessness in 
relation to this polygamy "God was worthy of praise 
as he fulfilled to perfection the desires of his 
Prophet" (274). 
We can say that the image of jealous wives clearly 
shows that the life they led was an ordinary life, like 
the life of all human beings.The author has tried to 
create a novel character based on a sacred character, 
which is, as we have mentioned before, risky and 




will not be accepted by all readers. BACHI clearly 
states on the back cover: "Muhammad was a 
passionate man before being the Prophet of Islam. 
He is now a character of the novel "BACHI (2008). 
4- CONCLUSION 
The author reconstructs a story other than History 
while relying on the latter to represent characters, 
different from those that exist in the chronicles. His 
characters share feelings of anger, jealousy, love 
and hatred among themselves, and who allow the 
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Article Translated in French : 
Titre : Représentation  de la femme dans « Le 
silence de Mahomet » de Salim BACHI 
Résumé en français : 
« Le Silence de Mahomet » est un roman publié en 
2008, écrit par Salim BACHI c’est un récit romancé 
basé sur des faits historiques, relatant différentes 
facettes de la vie du Prophète de l’Islam Mohammed 
–Que le Salut de Dieu lui soit accordé- était un 
homme pas comme les autres, il a commencé sa vie 
comme berger  à la Mecque. Puis il est devenu un 
marchand prospère. Dans ce roman, l’auteur raconte 
un autre aspect de la vie du Prophète selon le regard 
de deux de ses épouses : Khadidja et Aicha. Pour 
mettre en valeur une autre facette de la vie du 
Prophète de l’islam. Mettre en valeur le côté 
humaniste du Prophète, l’Homme avant d’être 
Prophète. La femme est présente dans ce roman 
comme narratrice, elle raconte selon sa propre 
perspective, son propre regard une facette de la vie 
du Prophète. Nous allons nous intéressé, dans cet 
article, en premier lieu aux voix de ses deux épouses. 
1- Mots clés : écriture, représentation, femme, 
Histoire, récit historique. 
Introduction 
« Le Silence de Mahomet » de Salim BACHI est un 
roman historique publié en 2008, c’est un récit 
romancé basé sur des faits historiques, relatant 
différentes facettes de la vie du Prophète de l’Islam 
Mohammed. Avant de devenir le prophète de l'Islam, 
Mohammed –Que le Salut de Dieu lui soit accordé- 
était un homme pas comme les autres, il a commencé 
sa vie comme berger  à la Mecque. Puis il est devenu 
un marchand prospère. Il a reçu la révélation à l'âge 
de 40  ans et  devient Prophète et homme d'État 
visionnaire.  
BACHI  représente, dans son roman historique,  la 
vie du Prophète relatée par quatre voix : celle de 
Khadija sa première épouse, Aicha Mère des 
Croyants, la plus jeune épouse, Abou Bakr son ami 
intime et Khalid Ibn Al Walid. Cette articulation 
histoire/fiction donne au lecteur, qu’il soit averti ou 
non,  la possibilité de découvrir le Prophète de 
l’Islam pour construire leur propre image sur ce 
personnage et  cette personnalité historique. 
C’est dans cette approche des choses, que Salim 
Bachi présente l'histoire romancée de cet homme 
exceptionnel. C'est à la fois un roman et le récit 
d'histoire retraçant certaines étapes de la vie du 
Prophète, comme le choc du Prophète Mohammed et 
sa réception de la première révélation coranique; il 
montre la présence et le soutien de son épouse 
Khadidja durant ces moments de doutes et 
d’incompréhension. L’épouse qui a reconnu en lui les 
signes de la prophétie. Les lecteurs non-musulmans, 
ou plus exactement non avertis,  vont apprendre 
beaucoup de choses sur le Prophète de  l'islam, et 
vont profiter pour découvrir une nouvelle 
représentation de ce personnage sacré par le biais de 
la fiction. Salim Bachi Insère dans son texte des 
versets du Coran. 
Les principales phases de la vie du Prophète sont 
reprises par les quatre personnages qui peuplent ce 
roman : Khadidja, Abu Bakr, Aicha et Khalid Ibn Al 
Walid. Dans chaque chapitre, le narrateur, raconte sa 
propre version sur la vie du Prophète. Nous pouvons 
remarquer que Bachi revisite la vie du Prophète avec 
un regard contemporain,  il va donner certaines 
représentations qui vont surprendre les lecteurs 
particulièrement les lecteurs avertis et bien informés. 
Comme par exemple, sa représentation du Prophète  
comme étant alphabète : « Certains sont devenus 
nazaréens à Mekka. Ou juifs à Yathrib. Waraqa ibn 
Nawfal écrit l’Evangile en hébreu et il me donne à 
lire certains passages » Bachi (2008 :19). L'audace 
de l'auteur est admirable; il  dépeint dans certains 
passages la jalousie de l'épouse de Mohammed, 
Aicha.  
Nous allons nous intéresser dans cette analyse à la 
représentation de la femme dans ce roman.  
2- La notion de représentation : 
Représenter vient du Latin repraesentare, rendre 
présent. Le dictionnaire Larousse précise qu'en 
philosophie, " la représentation est ce par quoi un 
objet est présent à l'esprit " et qu'en psychologie, " 
c'est une perception, une image mentale dont le 
contenu se rapporte à un objet, à une situation, à une 
scène (etc.) du monde dans lequel vit le sujet. "  
La représentation est " l'action de rendre 
sensible quelque chose au moyen d'une figure, d'un 
symbole, d'un signe » ou encore, la représentation est 
l’ « image, figure, symbole, signe qui représente un 
phénomène, une idée : Représentation graphique de 
l'évolution des prix »1 
 
Ceci dit, nous dirons que le sujet peut représenter un 
individu ou un groupe social. Les termes : image, 
figure, symbole, signe, désignent la représentation de 
l’objet perçu et interprété par l’individu(le sujet).  
Pour Denise JODELET, la représentation est : « une 
forme de connaissance socialement élaborée et 
partagée ayant une visée pratique et concourant à la 
construction d'une réalité commune à un ensemble 
social » JODELET (1991 :36). Ce qui veut dire  que  
                                                          
1http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/repr%C3%A9sentati
on/68483#38k5cSkqcrT3sW2c. 




toute représentation permet à l’individu de 
comprendre la réalité et de donner sens aux 
comportements des autres pour construire son propre 
mode de références.  
 
La notion de représentation fut évoquée pour la 
première fois par Emile DURKHEIM (1858-1917)  
qu'il appelait « représentation collective ». Pour ce 
sociologue français : « les premiers systèmes de 
représentations que l'homme s'est fait du monde et de 
lui-même sont d'origine religieuse » DURKHEIM 
(1991:45). Ce qui nous mène à dire  que le 
phénomène religieux constitue le premier système de 
représentations pour tous les individus d’une même 
communauté.  
En effet, la représentation peut être considérée 
comme le processus par lequel s’établit une relation 
entre sujet (individu) et l’objet (qui peut être de 
nature différente : abstraite ou concrète). Ce qui serait 
intéressant en étudiant la notion de représentation 
c’est cette interaction sujet/objet. 
3- La notion d’image : 
Etymologiquement le mot image vient du latin 
imago, de la racine indo-européenne im- qui a donné 
imitari en latin et imiter en français. Dont le sens par 
extension est une représentation mentale d’êtres ou 
d’objets perçus par l’esprit.   
Il faut retenir que le concept de représentation est 
exclu de la linguistique. La question qui s’impose ici 
: quelle différence faudrait-il établir entre image et 
représentation ? Le souci de clarifier ces deux 
concepts nous conduit à nous interroger sur  ce qu’est 
l’image? Et ce qu’est la représentation. Le concept de 
représentation permet de décrire à la fois la relation 
entre le “ signe ”et“ l'idée ” et entre “l'idée ” et la “ 
chose” Nous dirons à cet effet que le signe représente 
la chose à travers l’idée. 
Pour Jean-Claude Milner2 la représentation pourrait 
être invoquée pour révéler la relation du signe au 
référent. Cette relation, pour Saussure est secondaire. 
Le concept de base de la linguistique pour définir la 
notion de signe est l’association de l’image 
acoustique (le signifiant) et du signifié. Ce qui nous 
mène à dire que cette relation ne peut être considérée 
comme une représentation mais comme une 
association entre un signifiant et un signifié. Entre 
une image mentale et un référent. 
                                                          
2Linguiste, philosophe et essayiste français, professeur de 
linguistique à l’université Paris VII - Diderot, il a contribué à 
l’introduction des théories linguistiques de Noam Chomsky sur la 
Grammaire générative en France.  Cité par Bernard Vouilloux  
in « Image, représentation et ressemblance »  
http://www.fabula.org/atelier.php?Image%2C_repr%26eacute%3B
sentation_et_ressemblance. Consulté le 29 /08/2011. 
Il faut noter que représenter n’est pas imiter. Dans un 
récit, l’auteur représente des événements dans un 
texte par le biais de la fiction. C’est d’ailleurs ce 
qu’ont fait : Assia DJEBAR, Driss CHRAIBI et 
Salim BACHI dans leurs romans. Ils ont représenté la 
figure du Prophète dans différents récits et de 
manière différente. Et c’est cette  représentation qui 
nous intéresse en premier lieu, tout en nous référant 
au roman : « Le Silence de Mahomet ». 
Dans ce roman, Salim BACHI,  raconte un autre 
aspect de la vie du Prophète selon le regard de deux 
de ses épouses : Khadidja et Aicha. Pour mettre en 
valeur une autre facette de la vie du Prophète de 
l’islam. Mettre en valeur le côté humaniste du 
Prophète, l’Homme avant d’être Prophète.  
La femme est présente dans ce roman comme 
narratrice, elle raconte selon sa propre perspective, 
son propre regard une facette de la vie du Prophète. 
Khadidja, première épouse, et première narratrice 
dans ce roman, présente la vie de l’orphelin, du 
jeune, de l’Homme, le futur Prophète qui recevra la 
révélation. Le Prophète qui est, avant tout, un 
homme. Khadidja, raconte la grandeur de cet homme. 
Le lecteur peut sentir la sagesse de cette femme à 
travers ce qu’elle rapporte : 
Que Dieu me pardonne ces mots qui sans cesse 
vont et viennent dans ma tête. Mohammad 
pense être fou. J’ai beau lui dire qu’il n’en est 
rien, il persiste et me demande de l’envelopper 
dans un caban. Il a froid. Depuis son retour, 
sans cesse il tremble et claque des dents puis 
s’endort le front moite. BACHI (2008 :18)  
BACHI commence son roman par la première voix, 
celle de  Khadidja, première épouse du Prophète qui 
a assisté à la naissance de l’Islam. L’auteur remonte 
aux premiers moments de la révélation et même bien 
avant, pour nous présenter une autre facette de la vie 
du Prophète de l’Islam, la vie de l’Homme avant de 
devenir Prophète, ses doutes ses soucis, ses 
interrogations  et ses questionnements. La question 
qui nous a accompagnés durant toute notre analyse: 
Pour quelle raison Salim BACHI a repris la vie du 
Prophète dans ce roman ?  Ecrire un roman de fiction 
pour évoquer la vie d’un personnage sacré  déjà 
connue par tous n’est pas, forcement,  l’objectif de 
l’auteur.  
BACHI doit représenter une autre facette de la vie du 
Prophète, c’est dans cette optique qu’il choisit de 
relater la vie de ce personnage à travers quatre voix. 
Des regards croisés sur le même personnage : deux 





Ecrire un roman sur un personnage sacré est 
souvent risqué car il soulève la question de véracité 
des propos et des événements relatés. L’auteur tente 
de fictionnaliser des faits historiques, ce qui est 
périlleux. Un lecteur averti et éveillé peut dès le 
début du roman constater l’écart entre ce que l’auteur 
raconte et le texte de l’Histoire, prenons cet 
exemple : 
Mon époux est pourtant un homme de 
grand savoiret de grande sagesse. Il ne 
manquait jamais, quand il revenait de 
Basra ou, plus loin encore, de Damas, à 
la tête d’une caravane, d’apporter avec 
lui les manuscrits qu’il dévorait seul, à 
l’abri des regards. Souvent il en discutait 
avec son meilleur ami, Abou Bakr, et ils 
devisaient ensemble des mystères de ce 
monde. BACHI (2008 :19)  
Le Prophète Mohammed est connu par ce prénom: 
« le Messager analphabète » Annabiy al Oummiy  يبنلا 
 .يملأاCet écart entre la vérité historique et ce que 
l’auteur dit pourrait soulever la question de fidélité à 
la vérité historique. 
L’auteur ajoute plus loin : 
Certains sont devenus 
nazaréens à Mekka. Ou Juifs à 
Yathrib. Waraqa ibn Nawfal écrit 
l’Évangile en hébreu et il me le donne 
à lire certains passages. (19).  
Nous dirons que l’auteur a pris le risque en évoquant 
un personnage sacré dévorant les manuscrits c’est 
une image fictive de la pure création de l’auteur. 
Tous les discours religieux, toutes les chroniques et 
même dans le livre sacré le Prophète Mohammed est 
analphabète.  
A cet effet, nous pouvons citer les premiers versets 
coraniques révélés au Prophète. Dans le mont de 
Hira, le Prophète se retirait dans cette grotte, préfère 
la solitude, loin du bruit de la Mecque pour 
contempler les créatures et reconnaitre la Grandeur 
du Créateur. Un jour Dieu envoya l’Archange 
Gabriel pour porter à Mohammed la mission 
prophétique et lui révéler les premiers versets de la 
première sourate « Al Alaq », en lui disant : « Lis ! » 
Mohammed répond : «  Comment lirais-je, moi qui 
ne sais pas lire ? ». Puis Gabriel continue à révéler 
ces versets et qui inaugurent le roman de BACHI :  
Lis au nom de ton Seigneur qui a crée ! 
Il a crée l’homme d’un caillot de sang. 
Lis !  
Car ton Seigneur est Très Généreux 
Qui a instruit l’homme au moyen du calame  
Et lui a enseigné ce qu’il ignorait. BACHI 
(17) 
L’auteur insère ces versets du Coran au début de son 
roman, pour introduire ce qu’il va citer après dans la 
partie consacrée à la première épouse Khadidja. 
La deuxième femme représentée dans le roman de 
BACHI est Aicha, Mère des Croyants, la plus jeune 
épouse du Prophète. L’auteur représente ce 
personnage en évoquant les scènes de jalousie de la 
jeune épouse des autres coépouses. BACHI 
commence cette dernière partie de son roman en 
disant : 
Je fus la meilleure épouse de l’Envoyé de 
Dieu je comptais les qualités les plus 
franches et les plus belles (…) je fus la 
seule épouse  dont les parents,  Abou 
Bakr et Oum Roumane, émigrèrent de 
Mekka à Yathrib pendant l’hégire. 
Mohammad aimait ma mère, et je suis 
certaine que s’il m’a épousée, c’était 
aussi en hommage à cette femme dont il 
cherchait souvent sa compagnie, et qui, 
après la mort de Khadidja, le consola 
mieux que ne le fit cette sotte de Saouda, 
sa deuxième femme. BACHI (263) 
Le lecteur est en présence de l’image de 
l’épouse jalouse, une image qui lui est  familière. 
L’auteur décrit ces scènes avec minutie. L’auteur a 
même pris le risque d’imaginer des discours 
qu’entretenait Aicha avec son épouse, l’Envoyé de 
Dieu : 
Un jour, alors que Mohammad, me 
récitait les versets qui l’autorisaient à 
prendre pour épouses les femmes qui se 
donnaient à lui, je lui répondis avec 
toute la fougue de la jeunesse : 
-Ton Dieu, a ce que je vois, 
s’empresse de satisfaire tous tes 
désirs.  
Il se contenta de rire, ce qui 
me mit au comble de la colère 
Elle ajoute plus loin : 
(…) à l’inverse d’Omar, 
dont il épousa la fille par 
complaisance. Hafsa était laide 
comme une marmite et avait perdu 
son mari Khounays ibn Houzafa à la 




bataille de Badr. Comme personne ne 
voulait de Hafsa – ma meilleure amie 
avec Saouda-, Mohammad, à 
l’évidence se sacrifia pour ne pas 
contrarier Omar. BACHI (264) 
Nous remarquons, à partir des exemples cités 
plus haut, les descriptions faites par Aicha 
pour décrire les autres épouses du Prophète : 
Souda la sotte, Hafsa était laide «qui 
ressemblait à un plat de pauvre un jour de 
ramadan »(273), Safia la juive l’usurpatrice, 
pour montrer la jalousie de Aicha et son 
impuissance par rapport à cette polygamie 
«Dieu était digne de louanges tant il comblait 
à la perfection les désirs de son Prophète » 
(274) 
Nous pouvons dire que l’image des épouses jalouses 
montre clairement, que la vie qu’elles menaient, 
était une vie ordinaire, comme celle que mènent 
tous les êtres humains.  
L’auteur a essayé de créer un personnage de roman 
en se basant sur un personnage sacré, ce qui est, 
comme nous avons signalé auparavant, risqué et ne 
sera pas accepter par tous les lecteurs. BACHI le dit 
clairement dans la quatrième de couverture : 
« Mahomet fut un homme passionné avant d’être le 
Prophète de l’Islam. C’est à présent un personnage 
de roman » BACHI (2008).  
L’auteur reconstruit une histoire autre que l’Histoire 
tout en se basant sur cette dernière pour représenter 
des personnages, différents de ceux qui existent 
dans les chroniques. Des personnages de papier qui 
partagent entre eux les sentiments de colère, de 
jalousie, d’amour et de haine, et qui permettent au 
lecteur de vivre en même temps avec eux ce qu’ils 
ressentent. 
Pour conclure nous dirons que BACHI a publié son 
roman, dans des circonstances différentes, il 
transporte le lecteur dans un passé lointain pour 
mettre en valeur la facette humaine du Prophète de 
l’Islam, qui a fait l’objet des caricatures danoises et 
du film américain,  pour leur montrer la vraie  image 
du Prophète et de sa tolérance.  La réappropriation de 
l’Histoire pour écrire son propre histoire et qui sera 
l’espace de manifestation d’une nouvelle forme 
d’expression romanesque. 
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